












Proposal of Business Event Improvement Model: a 
Bridge from Goal-Driven to Scenario-Based 
TAKASHI KOBAYASHI 
School ofNetwork and Inforrnation， Senshu University 
In the context of Requirement Engineering， goal-driven approach and scenario-based approach have been 
widely used. The former is the approach of dividing managers' goals in top-dawn and the latter is the approach of 
integrating end users' goals in bottom-up. The new methodology is expected which couples both approaches and 
makes more effective requirements eliciting. 
In this pape巳inorder to couple goal-driven and scenario-based approaches，“business event improvement 
model" isproposed. Inthis model， business process is regarded as the conversation pattem between a customer 
and a performer and business events and their improvement policies are classified according to the conversation 
pattem. Next， the business improvement procedure using the business event improvement model is shown. At last， 


















































































































































































受入拒否 Declineto acceptance 
完了報告 Reportcompletion 
図 l業務イベントモデル
Fig. 1 Business event model 
業務イベントモデルは，準備(Preparation)，交渉
(Negotiation) ，実行(Performance)，受入(Acceptance)， 
満足 (Satisfi吋)という 5つの状態と，依頼 (Request)， 
同意(Agree)，代案提示(Counterofer) ，完了報告(Report
completion) ，満足 (Declaresatisfaction)，受入拒否
(D民lineto acceptance) とし、う 6つのイベントにより
構成される.そして，次のように状態遷移を行う.
表 l業務イベントの類別
Table 1 Classification ofbusiness event 
# 業務イベント 行~ 遷移π遷移先 例
1依頼 依級者が実行者に対して 準備 交渉 来庖、電信、
Requesl サービスを要求。 HPアクセス
21i-t案鍵示 依頼者と実行者がサー ピ 交渉 交渉 見積り、間合
Counler offer ス要件の代書書家をtl示。 せ、E式用
3同意 依頼者と実行者がサー ピ 交渉 実行 契約、注文、
Agree ス要件に同意。 申摘、約束
4完了報告 実行者が依頼者にサー 実行 受入 納品
Report completion ピスの完了を報告。
5満足 依頒者がサー ビスの実 受入 瀦足 支払い、検収
Declare satisfaction 行結果に満足。




































































































Table 2. Busines event improvement pa悦m
#業務イベント ブレイクダウン 改善課題 改善項目
依出頼会とえ実な行者が
アプローチカサービス -依頼者のターゲテイング|
依頼 が必に提要えとなるる局面を適い。 切 。 -依編者の心に入り込む
依が級者のニーズ
コミュニケーションカ依 -商品知織の体系的理解
2 代案~示 明確化しない。頼者のニーズを効果的 マ-ニッーチズンとグ商品の量適なに探り出す。
サービス要件が コー ディネー ションカ -サー ビスの練準化3 間意 まとまらない。 依頼者と実行者の妥協案を組み立てる。 -実行能力の見積り
サー ビスをで約きな束し
マネジメントカサーピ -工程管理と計画調登





































































































































































































Table 4. Improvement policy ofbreakdown 
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